Proceeding of the Institute by Stefan Buchenberger
108
��������������������� International Symposium at Kanagawa University 
Visual and Graphic Narratives 
����8 � 24 ����(Tue. 24 August 2010) 
��������������� 17 �� 215 � (Room 215, Yokohama Campus, Kanagawa University) 
���� (Attendance free) ������� (Working language: English) 
������������������������������������������������
�����������������������������������������
Those interested in visual and graphic narratives in film and manga are welcome to attend a symposium with 
speakers invited from Finland and Brazil. 
���� (Chairperson)�Stefan Buchenberger������ Kanagawa Univeristy�
�������� (Presentations)   14:00�16:15 
Stefan Buchenberger: “Opening Remarks” 
Kai Mikkonen (University of Helsinki): 
“Narrative Agency in Graphic Storytelling: Examples from Jiro Taniguchi’s Quartier
Lointain (harukana machi-e)”
Luiz Guilherme Couto Pereira (Universidade de Sao Paulo): 
“Tex, Lone Wolf and Preacher: Justice wanders through three countries” 
Helena Bonito Couto Pereira (Universidade Presbiteriana MacKenzie, Sao Paulo): 
“Jose Saramago’s Blindness, the Book and the Movie” 
��������������� (Roundtable Discussion)   16:30�17:30 
����� (Panelists)� Kai Mikkonen 
    Luiz Guilherme Couto Pereira 
    Helena Bonito Couto Pereira 
����� Mayako Murai������ Kanagawa University�
� � ������������������
� � (For further information, contact the Institute for Humanities Research, Kanagawa University.) 
� � �221-8686� �������������� 3-27-1� ��(phone)�045-481-5661 ��� ext. 4224�
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神奈川大学人文学研究所主催シンポジウム
International Symposium at Kanagawa University
Visual and Graphic Narratives
Part of the ICLA (International Comparative Literature Association tri-annual congress) in Seoul, from 
August 15th to 21st 2010, was the symposium on “Graphic Narratives: Animations, Comic Books, Cartoons 
and Graphic Novels”, which featured 11 presentations. 
Three participants of the ICLA congress then came to Japan to give presentations at the international 
symposium hosted by the Institute for Humanities Research of Kanagawa University. 
Summaries:
The first presentation was given by Professor Kai Mikkonen from the University of Helsinki, who talked 
about: 
―　The Narrative Agent and Focalization in Graphic Storytelling. Examples from Jiro Taniguchi,s 
Quartier lointain 
 
The presentation focused on the the problem of narrative agency in graphic narratives and its similarities 
in cinematic narratives.
Professor Mikkonen argued that “images in graphic storytelling, as in films, have an intrinsic, explicit 
point-of-view from which they are seen, no matter how personal or impersonal that perspective may be. In 
regard to literary narratives, the sense of a physical, spatial vantage point from which the story is told is, 
likewise, indispensable. Spatial positioning in literature, however, is crucially dif ferent from spatial 
positioning in visual narratives, in that literary texts are relatively free to fuse, in any one sentence, the 
vision through which the elements are presented and the narrator
,




To illustrate his arguments, Professor Mikkonen showed examples from Jiro Taniguchi
,
s graphic novel, 
Harukana Machi-e (1998), the first person narrative of a man who mistakenly boards a train to his old 
hometown and arrives, travelling back in time, as young boy. This manga was translated and adapted for a 
Western readership into French as Quartier lointain by Kaoru Sekizumi and Frédéric Boilet in 2006.
The second presentation was given by Mr. Luiz Guilherme Couto Pereira from the Universidade do Sao 
Paulo, Brazil, who talked about:
―　Tex, Lone Wolf and Preacher: Justice wanders through three countries
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Drawing on structuralistic theory as well as on Scott McCloud
,
s ground breaking research on graphic 
narratives, Mr. Pereira argued that the three graphic narratives and their errant well-doing heroes he 
compared show the roles of those heroes in three different contexts – European, Asian and American – 
and also identify three different types of graphic narratives – an Italian fumetto, a Japanese manga and an 
American comic book series. 
For this he showed juxtaposed images from the three graphic narratives mentioned in the title of his 
presentation: 
“Tex” an ongoing comic book series, a so called fumetto, published since 1948 in Italy. It focuses on the 
adventures of a traveling cowboy in what are basically old fashioned Western-style stories.
“Lone Wolf and Cub”, a Japanese manga, originally published from 1970 to 1976. The main character is a 
masterless samurai who travels with his three year old son through Japan, during the Tokugawa era.
“Preacher”, an American comic book series, published in United States from 1995 to 2000. The protagonist 
is a priest who wanders through the United States attempting to (literally) find God and bring him to 
justice for his crimes.
The last presentation was given by Professor Helena Bonito Couto Pereira from the Universidade 
Presbiteriana MacKenzie, Sao Paulo, who talked about:
White blindness in book and movie: denunciation of blurred visions
This presentation focused on Nobel prize winning Portuguese author José Saramago (1922-2010), his novel 
Blindness (1995) and its cinematic adaptation (2008). In his novel Blindness, an entire unnamed country is 
stricken with a mysterious plague of “white blindness”. The novel follows seven characters which are 
among the first victims: a man who is driving his car in the opening scene, his wife, a doctor and his wife 
and several of the doctor’s patients. The unexplained origin and nature of the blindness cause widespread 
panic, and the government attempts to contain the apparent contagion, sending blind people to an asylum. 
When this asylum is overcrowded, living conditions and morale soon degrade horrifically.
While the plot of the movie itself follows Saramago
,
s novel faithfully, director Fernando Mereilles added an 
element of multiculturalism with the first victim of the blindness being Japanese rather than Portuguese 
and the locations of the movie being Montevideo, Toronto and Sao Paulo, rather than Lisbon. As Prof. 
Pereira argued it is the filmmaker
,
s intent to broaden the scope of the literary work and to intensify the 
messages of the original text. This intensification in the movie reinforces the character of the book as a 
denunciation of post-industrial society, with its lack of ethics, the exacerbated individualism, nihilism and 
widespread disbelief in humans.
After the three presentations a lively discussion amongst the panellists and attending professors and 
students followed. Due to the date late in August not many could attend the symposium, which was, 




日時 講演者 テーマ 肩書き 場所
1 6月8日（火） 伊藤千尋氏 スペイン諮から世界が見える 朝日新聞記者 （特派員） 20 204 
2 カイミツコウネン氏
”Narative Agency in Graphic Storyteling: Examples from Jiro 
ヘルシンキ大学准教授
8月24日伏） Taniguchi’s Quartier l.ointain (harukana machi-e）” 17-215 
ト一一一一一一ー
3 エレナペレイラ氏 "Jose Saramago's Blindness, the Book and the Movie” サンパウロ大学教授
4 10月'l1日（水） 小主名手間1 琉球と東アジアの異文化交流をめぐる 立教大学文学部教授 17-216 
5 10月28日（木） 中村又蔵氏 海外で歌舞伎を演じる 歌舞伎役者 23 303 
+2010年度図書前期受入分
10月31日現在
タ イ ト jレ
1 満州グラフ.13～15 
2 キネマ週報 21～25 
3 文学界： 19～24
4 ぷろふいる： 7～12
5 コレクションモダン都市文化： 51～55 
6 経典余師集成： 7～10
7 コレクションモダン都市モダニズム詩誌 ：4 6. 7 
8 東洋文庫 791～794 
9 南洋群島： g～13＋索引
10 文学界： 25～30












23 Restroom:contemporary design 
24 キネマ週報.25～27 
25 中園地方紙・上海中王手取~教育社志 他 11
26 南洋群島.14～18 
27 Encyclopedia of Africa: 1～2 
28 DVD ケネスクラーク西洋美術史探訪： 1～13
29 東洋文庫： 796～797
30 l1cTopwR"PyccKoro6aJJ.eTa” 










名 耽｝； 研究テーマ 活 動計 画 代表者 メンバー 人数 、，世ぇ¥1叱' 
！ 日 r！•閃係史 近代以降 現干上までの日中関係の訪問 1. メンバー各自の関心に基づく1所究会の｜制m 大里 大型・中烏（三） 松本（安） 日高・ 11口 19 2012年
題 2 学外研究者の講演会研究交流 （建）・鈴木（防）彰孫 村升 （党） 4食言す r!•
3. 日・中双方の官学に関する調査研究 ワークショップ開催 〔非〕 吉JI!（良）・ t!E（中）梁 呉 ）.＇（志
4. 中国・韓国における旧日本秘界に｜則する淵査研究 〔学外〕小林（ー）李 Jii語木山 ・｜王l畑I
2 文化のかたち 21世紀の新千年にふさわしい総合的 J;LJUJ休l~;J. ·~『に各研究班の意見を制整して． 当研究グループの 『叢 水野 水野石井・岩本・小林・駒定－小 ,I.~ 18 201 1年




3 西洋文化の受符 日本の近代化に際しての．ヨーロッパ 『ゆ］六雑誌とその周辺jを刊行後．共同研究グループとしての活 鈴木 鈴木 （修）・伊坂・岡島・中島（三） 孫・ 1 2003年
一思想と言u;；~ 及びアメリカ文化の受容 動はしばらくプランクが絞いているが．各自の似別的活動は，「表 （修） 〔法〕吉井 〔経〕 池上 〔学外〕高野・附 出版
象としての日本Jに再統合されたり新学科「国際文化交流学科」 !f （哲） 浅山・佐藤（夏）
の授業に向けてなされている。しかし本年度はφ 再び共同研究と
してテーマを再考の上．定期的に活動を始めたいと思う。
4 各園地方史の比較史的 地方史・ 地域史の観点から世界を促え 人文学研究所で大量に所蔵する中華人民共和国地方志殺害の活m 村井 孫・大型.IN~鳥村井 （究） 〔経〕柳沢 ・ 1 金正
研究 直す。 を中心と しつつ アジアや欧米の他の地域との比較研究等を行 （究） 〔営〕脱13:1 〔学外〕貴志佐々木谷川 ・
う。年に数回の研究会．講演会を開imする。 小林（ー） 〔非〕 吉田
］－HN 
5 束アジア比較文化研究 東アジア地域の結節点ともいうべきi1! I. 島棋としての「t中縄」 「台湾」に焦点化しつつ．周辺地域の 7宋i-'.¥' j菜i軍（徹）・ 山口（建） 官房・孫・ヂ （苓） 13 検討i:~l
会 純台湾を中心に．日本．韓国中国 文化伝統が混在し 交錯する様相を多様な観点から跡付ける。 （微） 小！m.大里・ 小路・渡辺・前聞（禎）・鈴




6 色彩と文化 世界の色彩に見る自然・ 言語・文化の 1. 2010年度叢書出版に向けた報告瞥の作成。 三塁 三塁 新木・小林 －堤 ・八久保・ re,・矢 13 2010年
初中日にI刻する笑証的な研究 2. 比較言詩学． 色名の色~HlJ上における指示範捌のゆらぎおよ 出f・ヲ1－（本） 〔営〕加藤 （燕） 〔工〕 I.Li本 ・ 予定




7 神々のコスモロジー 世界と日本の宗教に関して 様々な分 夏休みまでに数回の研究会を開催する。 ';!fi尺 寺沢小 ,I;！~ ・鈴木 〈草分山口〈建〉 ・手 8 I！聖
野の研究者がその世界観．教義意識 来年春までに原稿執筆を予定しているが 。 〈本〉 新木・〔営〕新垣 〔学外〕湯田
等具体的なあり方を考察し宗教や
：~1 1 々意義を再検討する。
日 言訂i変異研究 I. 1也成文化と言語変異 I. テーマに即した文献資料の収集 主忌 Y5 松村・ 加藤・ 〔非〕 山村 ・陶琳・宮本 6 1!t 
2 言語政策と言~If変異 2. 研究i'Jl'l't
3. 2句読教育と言ir変興 3 品llii~t会。研究会の I！日 11ii
9 植民地近代性の図｜捺lt 「植民地近代性」の概念を刺！として 共同研究奨励助成「地民地近代性の間際比較ーアジア アフリ 永野 水野 小鳥・笠間・後藤村;Jj:(:Q:） 矛 1 2012 f「
車i 日本アジア アフリカ．ラテンアメ カ・ラテンアメリカの歴史経験」に基づく研究を行う。年2～3 〈健〉土屋－〔経〕 的 場・〔-p,・〕泉水.il'& 予定
リカ諸国の政治・社会 ・文化 膝史の ｜而lの研究会を学内で関縦し年度末には外部講師を~gへいして 城 〔非〕藤村・ 菅原
比較研究を行う。 箱4貝で合宿を実施する。
名 材、 研究テーマ 活動計画 代表者 メンノfー 人数 並JM立，｛＇；
10 プランゲ文庫研究 神奈川大学図書館が所蔵するプランゲ JI 孫 寺沢大 il・:'i志 孫村井 （:Ii) j子 1日 』I！~
文庫の研究をおこなう 文庫の新rmコレクションが図告館に納入された。また．図11：館で 〈健〉鈴木〈修〉〔学外〕 JI！烏 小林・ 呉
も阿資料の利用のためPCの導入を決定した。2009年度は同資
料の読み込みをかけて 3～4悶の研究会を聞きたい。
1 表象文化研究 表象文化研究は．以下の3つの領域に !. 研究発表の開fii. 山口 伊坂問 J斗・小伝原・鈴木 〈修〉 鈴木 14 検討中
わたって展開する。 今年度は ijojil] 2～3回を予定している。 〈ヨ〉 (!£-) アルド・トツリーニ 1’；鍵・日高・
l 文字．図像 絵師 i貨店IJ. 映像な 2. 講演会の開催 平井村井（1i)・村主｜〈ま〉・ 11口 〈ヨ〉






12 活字文化の研究 !. 活字を通じた日本話教育と典文化 1. 研究テーマにftlした刻査・研究の笑施 松本 新木.!\tJJE: 小松原坪~j：・ 松本｜向 1.u. IO 1!; 





13 モダリティ研究プロ 統言行論的及びf,f汁j論（J(jアプローチによ !. 研究会を開催し 言語形式とモダリ テイの関係について各 佐藤 t長 堤間野・辻子岩畑I ヲ］ ＜亭〉 ・2言 13 201 年
ジェク ト るモダリテイの対！！日研究 自の研究対象とする言訟について成巣を発表する。 谷＊1/J;（.小林 文佐藤守l崎 〔名〕 検討中
］戸ω









14 グローパリズムに伴う 1. 来アジア環日本海諸国における自 I. 研究テーマに即した国r);Jならびに海外調査の笑施 ；；•；谷 彰孫堤ア リ ン；；•；谷 制nm 小 9 2012年
社会変容と言持政策に 国務を対象とした言r.n政策 2. 2009年度までに収集したデータの分析 林－横倉 （~I＇〕近江 検討中
！則する包括的研究 2 東アジア環日本海諸国の自国務の 3. 学r);Jにおける公開研究会の開催
国外普及戦略 4 学外研究者・ 学外研究グループ・市民グループ等との連携
3. 移民先進国における言語政策 〈共同研究会 シンポジウム等の実施〉
4. リンガフランカ・コミュニケー 5. 2009年度の研究成巣の国内学会ならびに海外の国際学会等で
ショ ンの分析 の発表
15 〈」：H本〉と ジェンダー 主に「性別」境界や表象. ~w-：味作用に 2.3 ijq，去の告特化にむけて研’究会等を開俄する。 笠！Ill 入江－小松原 山口〈ヨ〉・ 村井 〈ま〉・ 金 8 201 :1f. 





〔名〕名誉教授 〔非〕非常勤講師 〔学外〕 学外研究者
